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النقمة على السلطة السياسية فــي
» « أدب أبي حيان التوحيدي ـ مناذج خمتارة
 عبد اخلالق عيسى.*د
 نابلس-جامعة النجاح الوطنية

:امللخـــ�ص

 ممثلة ب�شخ�صياتها،يتناول الباحث يف هذه الدرا�سة العالقة بني التوحيدي وال�سلطة ال�سيا�سية احلاكمة
 وجعلته ال يرى،ار�س البحثَ يف أال�سباب التي أ�ف�سدت مزاج الكاتب
ّ التي
ُ  ويحاول ال َّد، و أ�قام يف بالطها،ات�صل بها
أ
أ
أ
.  ولهذا قرر �ن ي�سلبهم ما كان �لفه لهم من م�صنّفات،من أ�هل جمتمعه �سوى المور املمقوتة
ويركز الباحث على كتاب « أ�خالق الوزيرين» بو�صفه أ�ف�ضل الكتب التي أ�فرغ فيها الكاتب تداعيات
 وي�سعى �إىل الك�شف عن.  و أ�فرزت هذه النقمة،جتربة عا�شها يف بالط الوزيرين «ال�صاحب بن ع ّباد وابن العميد
وما ينجم عنه من �إغفال للجوانب امل�ضيئة يف،  أ�و تع�صبه لر أ�يه،»مو�ضوعية الكاتب يف كتاب« أ�خالق الوزيرين
. حياة الوزيرين
Abstract :

  In this study, the researcher deals with the relationship between At-Tawhidi
and political ruling authority represented by its figures with whom he was
in contact.   The researcher tries also to delve deeply to know the reasons
which spoiled the writer’s temper which made him not see any thing in his
society but bad, unliked matters.  Therefore, he decided to get back what he
had given them from his compilations (books). The researcher focuses on
Akhlaq Al- Wazerain book because it’s known that it’s the best book amongst
the writer’s where he poured all the dilapidations of an experience; the expe
perience he witnessed while was on of the retinues of these two ministries:
Assahib Ibn Abbad and Ibn Al-Ameed.  Moreover, he poured in his book all
the results of this resentment.  The researcher, here,  seeks to clarify or reveal
: * بريد الباحــث اإللكرتوني

Published by Arab Journals Platform, 2020

1

ebron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 5 [2020], Iss. 2, Art.
عبد اخلالق عيسى،النقمة على السلطة السياسية ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2ص (2010،)73-57

58

the objectivity of the writer in  Akhlaq Al- Wazerain or  the  fanaticism of his
opinion which leads to his ignorance and negligence of the good sides of two
ministers’ life.

املقدمة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل ت�سليط ال�ضوء على عالقة
أ�بي حيان التوحيدي بال�سلطة ال�سيا�سية يف الع�رص
العبا�سي ،والك�شف عن أال�سباب التي حالت دون
اندماج التوحيدي يف بنية الدولة ،أ
وال�ساليب التي
اتّخذها يف مهاجمة املتنفّذين .
فمن يقر أ� أ�عمال التوحيدي يلم�س دور ًا كبري ًا
لل�سلطة يف أ�عماله أالدبية ؛فقد عا�ش حياة بائ�سة،
مهملة ،وكان أل�صحاب النفوذ دور كبري يف امتدادها
وتع ّمقها ،ولهذا وجدنا التوحيدي �إما خائف ًا وهو
قريب منهم ،و�إما ناقم ًا وهو بعيد عنهم .
ومن م�ؤلفاته التي جاءت تتويجا لهذه احلاالت
النف�سية :كتاب ا إلمتاع وامل�ؤان�سة ،وكتاب أ�خالق
الوزيرين ،وكتاب ا إل�شارات ا إللهية  .وقد بد أ� ُت
هذه الدرا�سة با�ستعرا�ض أ�فقي ،ثم أ�تبعته بوقفة
مت أ�نية عند كتاب « أ�خالق الوزيرين»  .ومل أ�كن معني ًا
بذكر كل �شاردة وواردة ،بل هدفت �إىل تقدمي �صورة
وا�ضحة عن طبيعة العالقة التي جمعته بالوزيرين
«ال�صاحب بن عباد ،وابن العميد ،أ
وال�ساليب التي
اتبعها يف جمع مادته عنهما ،وبيان مو�ضوعيته من
عدمها .
ومل أ�كن أ�ول َم ْن حت ّدث عن التوحيدي ،فثمة درا�سات
�سابقة تناولت جوانب مهمة تتّ�صل به ،لكنّي مل
أ�جد درا�سة تف ّردت لكتاب « أ�خالق الوزيرين «،
والدرا�سات ال�سابقة هي:ـ
أ�بو حيان ـ أ�ديب الفال�سفة وفيل�سوف أالدباء لزكريا
�إبراهيم :وتناول فيه امل�ؤلف �سرية التوحيدي ،ثم
حتدث عن فقره ،و�شيوخه ،وكان أ�همهم ال�سريايف
وال ّرماين ،و أ��شار �إىل أ�نَّه تلقّى أ��صول الفل�سفة،
2

واملنطق ،والطبيعيات ،وا إللهيات ،والت�صوف،
والكالم ،والفقه ،واحلديث ،والنحو ،واللغة على
كبار علماء القرن الرابع ،وتناول �إنتاجه م�ستند ًا �إىل
ن�ص
ما أ�ورده ياقوت احلموي يف معجم أالدباء ؛ �إذ ّ
على وجود ثمانية ع�رش كتاب ًا ،وكان حديثه عن الكتب
التي و�صلتنا منها حديثا أ�فقي ًا مقت�ضب ًا ،ث ّم أ�فا�ض يف
وق�سمها �إىل :فل�سفة
احلديث عن فل�سفة التوحيديّ ،
التوحيد ،وفل�سفة الت�سا�ؤل ،وفل�سفة ا إلن�سان،
وفل�سفة الت�شا�ؤم ،وفل�سفة الفكاهة ،وفل�سفة الفن .
ـ النرث الفني يف القرن الرابع لزكي مبارك :وتناول
فيه من جملة ما تناول أ��رسار عبقرية التوحيدي،
ثم أ��سباب ثورته على احلياة أ
والحياء ،وات�صاله
بال�صاحب وخروجه عليه يف ورقة واحدة ،ثم أ��سباب
�إحراقه لكتبه يف ورقة واحدة أ�ي�ضا ،وتناول فل�سفته
و أ�مورا أ�خرى تناو ًال �رسيع ًا.
ـ أالنظمة ال�سيميائية ـ درا�سة يف ال�رسد العربي القدمي
لهيثم �رسحان :ومن بني ما ق ّدمه الباحث حديث عن
مفهوم ال�سلطة عند التوحيدي ،ودوافع اللجوء �إليها،
وعالقة التوحيدي بابن عباد ،وابن �سعدان و أ�بي
الوفاء املهند�س من خالل كتاب «ا إلمتاع وامل�ؤان�سة»،
ودفاعات التوحيدي يف الكتاب نف�سه ،ثم تناول ي أ��س
التوحيدي وقنوطه .
و�ست�ضيف هذه الدرا�سة �إىل ما ق ّدمه هيثم �رسحان
البحث يف أ��سباب املوقف العدائي بني التوحيدي
وال�سلطة ال�سيا�سية ،والك�شف عن مظاهر نقمته على
ال�سلطة يف أ�ه ّم م� ؤ ّلفاته ،وهي ا إلمتاع وامل�ؤان�سة،
و أ�خالق الوزيرين ،وا إل�شارات ا إللهية ،وانعكا�س
ذلك على اجلانب الديني يف كتاب املقاب�سات ،و�ستهت ّم
بكتاب أ�خالق الوزيرين ؛ بو�صفه أ�هم كتاب يتناول
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol5/iss2/3
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عالقة التوحيدي بال�سلطة من خالل م�شاهدات الكاتب
أ�ثناء وجوده يف بالط الوزيرين ،ومن خالل ما �سمعه
ممن ر أ�ى الوزيرين ،و أ�قام عندهما ،وقد اعتمدت على
ّ
أ
وجهها التوحيدي �إىل ه�ؤالء ؛ �إذ كانت
التي
�سئلة
ال
ّ
متاثل اال�ستبيان الذي يوزّع على �رشائح متنوعة من
املجتمع يف ع�رصنا احلا�رض.
هذه أ�هم الدرا�سات التي تت�صل بجوهر املو�ضوع،
علم ًا بوجود درا�سات أ�خرى تناولت جزئيات تت�صل
بحياة التوحيدي ،أ�و ثقافته� ،ستظهر الحق ًا .

متهيد

�إن العالقة بني املثقف وال�سلطة ي�شوبها االلتبا�س،
ودائما يتبادر �إىل الذهن ،هل العمل يف ال�سيا�سة يورط
أالديب ،ويحرف أالدب عن غاياته،و أ�ولها بثّ اجلمال
و�إ�شاعة الوعي ،ومقاومة القبح والت�شوهات ؟ وهل
ال�سلطة ال�سيا�سية قادرة على جعل أالدب ينبني على
التربير واليومي وحتوله �إىل أ�داة وعي زائف؟ وهل
الكتابة تقرتن بالعبودية والذل وال�صغار كما قال
اجلاحظ « :ال يتقلدها �إال تابع ،وال يتوالها �إال من هو
()1
يف معنى اخلادم « ...
�إن أالدب مل يكن يف ع�رص من الع�صور بعيد ًا عن
ال�سيا�سة ،وما يت�صل بها من نظرية اخلالفة،
و�رشعية احلكم ،وعالقة الدولة أ
بالحزاب،
و�سيا�ستها لرعيتها ،وحروبها ،وعالقتها مبا
يجاورها .وال نبالغ �إذا قلنا � إ ّن أالدب مر آ�ة الع�صور
ول�سان حالها ،يك�شف آ�مالها ،وهمومها ،ويبحث يف
فكرها االجتماعي وال�سيا�سي ،والديني ،ويتجاوز
ذلك ليبحث يف أ�ثر الثقافات أالخرى على العقل
ا إلن�ساين والبنية االجتماعية واملذهبية.
ومهما كان أالدب وجداني ًا أ�و �شخ�صي ًا ف�إنه ال ينعزل
عن احلركات الفكرية واالجتماعية التي تن� أش� يف بيئة
أالديب ومت�س حياته .ولي�س أالديب دودة احلرير
التي تن�سج حول نف�سها قرب ًا ترقد فيه .بل هو لوحة
ح�سا�سة حتمل يف جنباتها ما يحيط به من م�ؤثرات
3
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وتغريات تختلط بذاته ،ووجدانه ،ثم تظهرها ثقافته
ر�سوم ًا متنوعة أاللوان والظالل(.)2
ومن يقر أ� التاريخ جيدا يلحظ أ�ن ثمة م�ؤثرات كثرية
توجه أالدب ،وتتحكم يف بع�ضه ،فتلهو يف كينونة
ّ
أ
الب�رش ،وتتحكم يف عقولهم ،وقد توجه �قالمهم
ع�ضوا
خلدمة �سيا�ستها ،وقد تق�صي بع�ضهم �إن ّ
على النواجذ ،أ�و تقتلهم ليذهب أ�ثرهم ،فتنجح حينا،
وتف�شل �إذا ما ت�سلل أالدب �إىل العقول ووجد طريقه
�إليها.
قال �سهل بن هارون بعد أ�ن ر أ�ى م�رصع بع�ض
الربامكة أ�مامه »:واهلل ما أ�علم أ�ين عييت بجواب قط
غري جواب الر�شيد يومئذ ،فما عولت يف ال�شكر �إال
على تقبيل باطن رجليه ،ثم قال :اذهب فقد أ�حللتك
حمل يحيى ووهبتك ما �ضمنته أ�بنيته .. .فاقب�ض
الدواوين .. .فكنت كمن ن�رش عن كفن و أ�خرج من
حب�س ،)3( ».. .وي�شار �إىل أ� ّن �سهل بن هارون كان
يق�ضى له باحلكمة قبل اخلربة ،وبرقة الذهن قبل
املخاطبة ،وبدقة املذهب قبل االمتحان ،وبالنبل قبل
التك�شف ،فلم مينعه ذلك أ�ن يقول احلق «(.)4
ويف املقابل فقد يكون كره ال�سيا�سي أ�و الغني �سببا
يف التع�صب عليه ،واتخاذ موقف �سلبي منه ،ب�رصف
النظر عن املادة التي يقدمها ،أ�و أالفكار التي يعر�ضها.
ورد يف البيان والتبيني قول امل�ؤلف »:لو أ� ّن رجلني
خطبا أ�و حتدثا ،أ�و احتجا أ�و و�صفا وكان أ�حدهما
جمي ًال جلي ًال به ّي ًا ،ول ّبا�س ًا نبي ًال ،وذا ح�سب ،...وكان
ا آلخر قلي ًال قميئ ًا ،وبا ّذ الهيئة دميم ًا ،وخامل الذكر
جمهو ًال ،ثم كان كالمهما يف مقدار واحد من البالغة،
ويف وزن واحد من ال�صواب ،لت�ص ّدع عنهما اجلمع
وعامتهم تق�ضي للقليل ال ّدميم على النبيل اجل�سيم،
التعجب منه
وللبا ّذ الهيئة على ذي الهيئة ،ول�شغلهم ّ
عن م�ساواة �صاحبه به ،ول�صار التّعجب منه �سبب ًا
للتَّعجب به ،ول�صار ا إلكثار يف � أش�نه ع ّلة ل إلكثار يف
مدحه» (.)5
Published by Arab Journals Platform, 2020
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يوجه احلكم
ويربر هذا املوقف بوجود ر أ�ي م�سبق ّ
النقدي .يقول « :أل ّن النفو�س كانت له أ�حقر ،ومن
بيانه أ�ي أ��س ،ومن ح�سده أ�بعد ».. .وم�صدر هذا
احلكم مكانة اخلليفة أ�و الوزير يف النفو�س ،وقد نلم�س
مبالغة يف احلكم اعتماد ًا على هذه املكانة « .و�إذا كان
اخلليفة بليغ ًا وال�س ّيد خطيب ًا ،ف�إنّك جتد جمهور النا�س
و أ�كرث اخلا�صة فيهما على أ�مرين� :إما رج ًال يعطي
كالمهما من التعظيم والتف�ضيل ،وا إلكبار والتبجيل،
على قدر حالهما يف نف�سه ،وموقعهما من قلبه ؛و�إما
رجال تعر�ض له التهمة لنف�سه فيهما ،واخلوف من
أ�ن يكون تعظيمه لهما يوهمه من �صواب قولهما،
وبالغة كالمهما ،ما لي�س عندهما ،حتى يفرط يف
()6
ا إل�شفاق ،وي�رسف يف التهمة «.
وقد حر�ص كثري من الكتاب على �إر�ضاء أ��صحاب
ال�سلطة ما ا�ستطاعوا ،فو�ضعوا بني أ�يديهم ن�صائح
كثرية تت�صل بعقول النا�س وتفكريهم ورغباتهم
ومطامعهم ،ومن ذلك قول عمرو ابن م�سعدة الذي
عا�ش حياته مع أ�هل ال�سلطة والقرار« :ال ت�صاحب
َم ْن يكون ا�ستمتاعه مبالك وجاهك أ�كرث من �إمتاعه
لك ب�شكر ل�سانه ،وفوائد علمه .و َم ْن كانت غايتُه
االحتيال على مالك ،و�إطراءك يف وجهك ف� إ ّن هذا ال
ردي الغيب� ،رسيعا �إىل الذّم «(.)7
يكون �إال ّ
وقال �سهل بن هارون يف ن�صائحه« :التَّوقي مٍ َن
الدواء أ��ش ُّد من الداء «( .)8و « العقل رائد الروح،
والعلم رائد العقل ،والبيان ترجمان العلم «( ،)9وكان
�شديد ا إلطناب يف و�صف امل أ�مون بالبالغة .يقول « :مل
أ�ر أ� َ
نطق من امل أ�مون أ�مري امل�ؤمنني «(.)10
وكانوا يحاورون اخللفاء ويدخلون معهم يف جدل
معريف ،وي�ستمعون �إىل ر أ�يهم يف العلوم وا آلداب التي
يعنى بها أ�هل ال�سيا�سة ،ومما ورد عن امل أ�مون أ�نّه
�صنّف العلوم على النحو ا آلتي :علم امللوك :النّ�سب،
واخلرب ،وجمل الفقه .وعلم التجار :احل�ساب،
والكتاب .وعلم أ��صحاب احلرب :در�س املغازي،
4
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وكتب ال�سري. .
أ
أ
وقد ذكر الثعالبي � ّن الدب ينق�سم �إىل ق�سمني،
هما :أ�دب ال�رشيعة و أ�دب ال�سيا�سة ؛ف أ�دب ال�رشيعة
ما أ�دى الفر�ض ،و أ�دب ال�سيا�سة ما ع ّمر أالر�ض.
وكالهما يرجع �إىل العدل الذي به �سالمة ال�سلطان
()11
وعمارة البلدان و�صالح الرعية

أ�بو حيان التوحيدي وموقفه من املجتمع
وال�سلطة :

يف ّرق الدار�سون بني أالدباء الفال�سفة والفال�سفة
أالدباء؛ ألن الفئة أالوىل مت أ�دبة باجلوهر ،ومتفل�سفة
بالعر�ض ،والثانية متفل�سفة باجلوهر ومت أ�دبة
بالعر�ض(  )12و أ�بو حيان يجمع بني ال�صنفني ،يف
قرن ن�ضجت فيه العلوم وتطورت ،وزاد االهتمام
بالرتجمة والتعريب ،وقد حاول أ�ن ميزج الثقافة
أ
بالدب م�ستعينا بالرتاث اليوناين .وهذا ما دفع
ياقوت احلموي ليقول فيه « :فهو �شيخ يف ال�صوفية،
وفيل�سوف أالدباء و أ�ديب الفال�سفة ،وحمقق الكالم،
ومتكلم املحققني ،و�إمام البلغاء ...فرد الدنيا الذي ال
نظري له ،ذكاء ،وفطنة ،ومكنة ،كثري حت�صيل العلوم
يف كل فن .. .وا�سع الدراية والرواية.)13( »... .
وعلى الرغم من هذه الثقافة التي جعلته فرد الدنيا ـ
كما و�صفه ياقوت ـ �إلاّ أ�ن أ�هل زمانه أ�نكروه ،وعابوا
عليه �سعيه يف البحث عن مكانة تليق ب�إمكاناته ،و أ�بعد
من ذلك ما أ�ورده ياقوت احلموي يف موطن آ�خر حني
قال « :ومل أ�ر أ�حدا من أ�هل العلم ذكره يف كتاب ،وال
َدمجَ ه يف ٍ�ضمن خطاب.)14( ».. .
طرق أ�بواب أالمراء والوزراء أ
والغنياء ف أ�و�صدوا
الباب دونه ،أ�و ك ّلفوه مبا ال طاقة له به ،أ�و احتقروه،
وامتهنوا كرامته ،ولنا يف هذه احلادثة خري �شاهد ؛
�إذ يروى أ�نه ه ّم بالوقوف حني قدم الوزير ابن عباد
احرتاما وتقديرا ،ف�رصخ يف وجهه،وقال « :اقعد
خ�س من أ�ن يقوموا لنا»(.)15فعا�ش ي�شكو
فالوراقون أ� ّ
()16
�رصوف زمانه ،ويبكي يف ت�صانيفه على حرمانه .
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol5/iss2/3
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ورد يف ا إل�شارات ا إللهيه قوله« :يا أ�حبابي! �إذا قر أ�مت
علي بجوابي ،فلع ّلي أ�داوي بكتابكم
كتابي فتف�ضلوا ّ
ما بقي .فقد نفّ�ست بالعراء :أ�رتاع لطنني الذبابة،
و أ�هيم من ح�سن ذوي ال�صبابة .فحايل من أالحوال
عجيبة ،وهمتي يف الهمم غريبة...فيا �سادتي !بالذي
خ�صكم بالف�ضل ،و أ� ّهلكم ل إلف�ضال�.. .،إال رفقتم يل.
ّ
رس
..فقد طال عط�شي ،وا�شتد ده�شي ،من كلم دام ،و� ّ
�سام ،وبيت طفئ م�صباحه ،وباب �ضاع مفتاحه...
الله ّم �إنيّ كتبت هذه الكلمات �إىل أ��شخا�ص أ�ن� أش�تهم
بني عبادك ،واخت�ص�صتهم بلطائف هدايتك.. .ليهبوا
علي من بع�ض ما
�إيل من ف�ضلك ما وهبتهم ،ومينّوا ّ
أ
مننت عليهم ،ولي�س م� أس�لتي �إياهم للي��س منك»... .

( )17

ومل يكن ي�سلم من عني ترتقبه وتتندر منه؛ ورد على
ل�سانه أ�نَّه ح�رض مائدة ال�صاحب ابن عباد ،فق ّدمت
م�ضرية ف أ�معن فيها .فقال له ال�صاحب :يا أ�با حيان،
رض بامل�شايخ .فر ّد عليه� :إن ر أ�ى ال�صاحب أ�ن
�إنّها ت� ّ
يدع التطبب على طعامه فعل ،ف�سكت الوزير وك أ�نه
()18
أ�لقم حجر ًا ومل ينطق �إىل أ�ن فرغوا .
ويف هذه احلادثة التي يرويها التوحيدي نف�سه
تتك�شف لنا حماولة الكاتب اال�ست�سعاد بفكرة
الب�ؤ�س; ليظهر نف�سه أ�قوى من هذه املواقف ،على
الرغم من االمتهان الذي تع ّر�ض له ،ويف هذا مكابرة
آ�نية ،تنذر بتحول الكاتب �إىل ع ّياب جعجاع ،حني يجد
الوقت واملكان املالئمني)19( .وهذا ما حدث واقعا يف
كتاب « أ�خالق الوزيرين» .
وتوالت ال�صدمات التي ك�شفت حقيقة العالقة التي
ربطته مبجتمعه ،ف أ�يقن با�ستحالة امل�صاحلة ،فق ّرر
أ�ن يهدم ذاته التي ن�سجها يف م�صنّفاته ،أ�و � إ ْن جاز
التعبري قطع اخليط الذهني الذي يربطه بزمانه ،أ�و
كما ي�سميه بع�ضهم (االنتحار الثقايف )؛ ()20ب�إطعام
كتبه للنار ،فوجدناه يحرقها ويذروها يف �سماء كانت
�شاهد ًا على حرمانه و أ�رقه يف ليايل اجلوع واحلزن.
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ويف ذلك يقول « :على أ�نيّ جمعت أ�كرثها للنا�س
ولطلب املثالة منهم ،ولعقد ال ّريا�سة بينهم ،ومل ّد اجلاه
علي أ�ن أ�دعها لقوم
عندهم ،فحرمت ذلك ك ّله ...ف�شقّ ّ
يتالعبون بها ،ويدنّ�سون عر�ضي �إذا نظروا فيها...،
ويرتاءون نق�صي وعيبي من أ�جلها ...وكيف أ�تركها
�صح يل من أ�حدهم
ألنا�س جاورتهم ع�رشين �سنة ،فما ّ
وداد ،وال ظهر يل من �إن�سان منهم حفاظ ،ولقد
ا�ضطررت بينهم بعد ال�شّ هرة واملعرفة يف أ�وقات
كثرية �إىل أ�كل اخل�رض يف ال�صحراء ،و�إىل التكفّف
اخلا�صة والعا ّمة ،و�إىل بيع الدين
الفا�ضح عند
ّ
واملروءة ،و�إىل تعاطي الرياء بال�سمعة والنفاق ،و�إىل
ما ال يح�سن باحل ّر أ�ن ير�سمه بالقلم ويطرح يف قلب
()21
�صاحبه أالمل».. .
وهذه �رصاحة ندر أ�ن جند لها مثيال ،ف أ�بو حيان
مل يتو ّرع من ذكر احلالة ال�سفولية التي و�صل
�إليها ،فجعلته يبيع دينه ومروءته ،ويتعاطى الرياء
والنفاق.وهذا يف�رس حتامل اجلاحظ على فئة الكتّاب
وو�صفهم باخلائنني ،واملت�شدقني ،وال�سفهاء،
أ
والنذال ،والو�ضعاء ،والزنادقة ،والو�شائني،
()22
والظاملني ،وامل أ�فونني ،وال�رشهني ،والقوادين. .
وع ّلق زكي مبارك على �سلوك التوحيدي هذا ذاكرا
أ�نه رجل يعي معنى ال�ضمري ،ومتانة اخللق،
ولكن احلياة القا�سية
والكرامة ،ومدلول الرياءّ ،
قهرته وجعلته مي�شي فوق أال�شواك أ��،شواك التملق
واملداهنة والرياء ،فم�شى جمروح الف�ؤاد ،مقتول
النف�س ،مطعون الوجدان ،وكان اقرتافه للهوان
وال�صغار �سبب ًا يف ثورة احلقد على الر�ؤ�ساء الذين ال
اخل�سة والدناءة
ينال من في�ض ما لديهم بغري أ��سباب ّ
واالنحدار(.)23
ومل يكن ليقدم على قراره ب�إحراق كتبه لو بقي عنده
�شيء من الرغبة يف احلياة ،فقد ناف عن الت�سعني
وعذّبه العجز والظلم .يقول« :ف�إنيّ يف ع�رش الت�سعني،
وهل يل بعد الكربة والعجز أ�مل يف حياة لذيذة ،أ�و
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رجاء حلال جديدة ،أ�ل�ست من زمرة من قال القائل
فيهم:
نروح ونغدو ك ّل يوم وليلة
()24
وع ّما قليل ال نروح وال نغدو
ويعزي نف�سه بتجارب غريه من العلماء أ
والدباء
ممن أ�قدموا على �إحراق كتبهم ،أ�و دفنها أ�و رميها
أ�و متزيقها حني أ�يقنوا أ�ن جمتمعاتهم ال ت�ستحقها،
ومنهم أ�بو عمرو بن العالء ،وكان عامل ًا وزاهد ًا .أ�قدم
على دفن كتبه يف أالر�ض ،وما عاد لها أ�ثر ،وكذلك
داود الطائي الذي كان يقال له تاج أالمة ؛ب�سبب
زهده وورعه .طرح كتبه يف البحر و أ�خذ يناجيها:
«نعم الدليل كنت ».. .وهذا يو�سف بن أ��سباط أ�ودع
كتبه يف غار و�س ّد بابه ،وهذا أ�بو �سليمان الداراين
أ�لقى كتبه يف تنور ،ثم قال :واهلل ما أ�حرقتك حتى كدت
أ�حرتق بك « ،وهذا �سفيان الثوري مزّق كتبه وطيرّ ها
يف الريح ،وقال« :ليت يدي قطعت من ها هنا بل من
ها هنا ومل أ�كتب حرفا» ،وهذا أ�بو �سعيد ال�سريايف
�س ّيد العلماء ،يقول لولده « :قد تركت لك هذه الكتب
يكت�سب بها خري أالجل ،ف�إذا ر أ�يتها تخونك فاجعلها
طعمة للنار.« )25( ....
� إ ّن ما بدر عن التوحيدي وغريه ممن ورد ذكرهم
يج�سد موقف املثقّف من احلياة واملجتمع وال�سلطة،
ّ
ويق ّدم �صورة ا إلحباط التي مني بها يف خطابه معها،
ويو�ضح موقف ال�سلطة من املثقّف الذي ال ينتمي
�إىل فكرها ال�سيا�سي ،أ�و ال يح�سن االندماج مع
م�ؤ�س�ساتها(.)26
و�إذا اعترب «فعل ا إلحراق جرمية فكرية ف�إن هذه
يعب الروائي أ�لبري كامو يف كتابه
اجلرمية ،كما رّ
«ا إلن�سان املتمرد» ،قد ارتكبت ا�ستنادا �إىل حماكمات
عقلية ؛ ألن هذه « اجلرمية « مت ّثل ر ّدا منطق ّيا على
ف�ساد القيم و�سقوط أالخالق وغياب احلقيقة.
فعندما ت�ضطر الظروف املثقّف �إىل مقا�ساة العي�ش،
ومواجهة الرذائل ،وممار�سة النفاق ،ف� إ ّن احلياة
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تكون غري جديرة ب أ�ن تعا�ش( ،)27وهذا ال يعني بحال
من أالحوال أ�ن املثقّف م ّرب أ� من ال ّدن�س ،فقد يفوقهم
فيما هم فيه.
والرهبة من ال�سلطة عند التوحيدي والنقمة عليها
يعدان من أ�ه ّم دوافع ا إلبداع ،فمما ورد عنه أ�نه أ�لف
كتابه امل�شهور « :ا إلمتاع وامل�ؤان�سة « حتت ت أ�ثري
�سطوة اخلوف من الوزير ابن �سعدان؛ �إذ يروى أ� َّن
أ�با الوفاء املهند�س كان �صديقا للتوحيدي وللوزير
أ�بي عبداهلل العار�ض ( ابن �سعدان ) فق ّرب أ�بو الوفاء
املهند�س أ�با حيان التوحيدي من الوزير حتى غدا
ف�سا َمره �سبع ًا وثالثني ليل ًة كان
الثاين من ُ�س َّمارهَ ،
أ
ويوجه �إليه ��سئلة يف م�سائل
الوزير يحاوره فيهاّ ،
يق�ص
متنوعة ،ثم طلب أ�بو الوفاء من التوحيدي أ�ن ّ
عليه ما دار بينه وبني الوزير ،لكنّه رف�ض؛ حفاظا
على هذه العالقة التي ربطته بالوزير ،و�إميانا منه أ�ن
املجال�س أ
لكن أ�با الوفاء ابتزه وذ ّكره أ�نه هو
بالمانةّ .
الذي أ�و�صله �إىل الوزير على الرغم من قبح هيئته،
و�سوء عادته ،وحقارة لب�سه ،وه ّدده � إ ْن مل يفعل أ�ن
ْيوقع به عقوبة ،وينزل به أ�ذى(.)28يقول « :والعجب
أ�نك ...قد بلغت الغاية وادع القلب ...وقد انقطعت
حاجتك عنّي وعمن هو دوين ...وجهلت أ� ّن من قدر
على و�صولك يقدر على ف�صولك ،و أ� ّن َم ْن �صعد بك
()29
حني أ�راد ،ينزل بك �إذا �شاء »...
وي�ضاف �إىل هذا أ�ن �صديقه أ�با الوفاء كان يعلم
ما حدث معه عند ال�صاحب وابن العميد ،ف أ�جاب
التوحيدي طلبه مرغما ،لكنّه رجاه أ�ن يحفظ الكتاب
بعد ت أ�ليفه عن عيون احلا�سدين; ألنه يف حديثه مع
الوزير عاب أ��شخا�صا من رجاالت الدولة .ومما
ورد على ل�سانه « :و أ�نا أ�� أس�لك ثانية على طريق
التوكيد ،كما � أس�لتك على طريق االقرتاح ،أ� ْن تكون
هذه الر�سالة م�صون ًة عن عيون احلا�سدين العيابني،
بعيد ًة عن تناول أ�يدي املف�سدين املناف�سني ،فلي�س كل
قائل ي�سلم وال ك ّل �سامع ُين�صف « (.)30
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol5/iss2/3
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يج�سد
وما حدث مع التوحيدي يف هذه التجربة ّ
ما قاله اجلاحظ عن الكتّاب متاما �إذ «لي�س للكاتب
تقا�ضي فائتة �إذا أ�بط أ� ،وال التحول عن �صاحبه �إذا
التوى .ف أ�حكامه أ�حكام أالرقاء ،وحم ّله من اخلدمة
حم ّل أالغبياء «( .)31وك أ� ّن اجلاحظ يعلن الدعوة
للخروج من فئة الكتاب الو�ضيعني ،وااللتحاق بركب
العلماء أالجالء ممن ميتلكون حرية على أ�قالمهم،
وعقولهم(.)32

لغة اخلطاب مع أ�هل ال�سلطة كما ين�شدها
التوحيدي:

طلب التوحيدي من الوزير ابن �سعدان أ�ن يعطيه
حر ّية يف ا�ستخدام �ضمري اخلطاب الذي يريحه ،وال
يثقل على عقله ،واختار تاء املتكلم وكاف املخاطب؛
لتت�سل�سل املادة على ل�سانه ،مبتعد ًا عن الكناية
والتعري�ض ومتجاوز ًا حجب اخلوف.
أ
و أ�جابه يف طلبه ،وع ّلل الوزير ذلك ب أ� ّن هذا ال�سلوب
ال ينق�ص من � أش�نه ،فالذات ا إللهية ترفع �إليها الكاف
والتاء ،ولو كان يف غريها تقدي�س ورفعة لكان اهلل أ�وىل
بها ،وذكر أ�ي�ضا أ�ن أالنبياء عليهم ال�سالم وال�صحابة
والتابعني مل يجدوا �ضريا يف ذلك.
املف�صل أ� ّن الوزير ال يرغب يف
وال�سبب يف هذا التعليل ّ
أ�ن يظهر ،وك أ�نه ينزل عند رغبة التوحيدي ُمرغم ًا ،أ�و
أ�نَّه م�ضطر ملجاراته ،وتنفيذ رغباته.
يقول التوحيدي « :ي�ؤذن يل يف كاف املخاطبة،
وتاء املواجهة ،حتّى أ�تخل�ص من مزاحمة الكناية
وم�ضايقة التعري�ض ،و أ�ركب ُج َد َد القول من غري
تُقية وال حتا�ش وال حماوبة ( ،)33وال انحيا�ش(،) 34
قال :لك ذلك ،و أ�نت امل أ�مون فيه ،وكذلك غريك،وما
يف كاف املخاطبة وتاء املواجهة ؟ � إ ّن اهلل تعاىل ـ على
علو � أش�نه ،وب�سطة ملكه ،وقدرته على جميع خلقه ـ
يواجه بالتّاء والكاف ،ولو كان يف الكناية بالهاء رفع ٌة
وجالل ٌة وقدر ورتبة وتقدي�س ومتجيد لكان اهلل أ�حقّ
بذلك ومق ّدما فيه ،وكذلك ر�سوله �-صلى اهلل عليه
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و�سلم أ
والنبياء قبله -عليهم ال�سالم  -و أ��صحابهـ ر�ضي اهلل عنهم ـ والتابعون لهم ب�إح�سان -رحمة
اهلل عليهم ـ وهكذا اخللفاء ،فقد كان يقال للخليفة :يا
أ�مري امل�ؤمنني ،أ�عزّك اهلل ،ويا عمر ،أ��صلحك اهلل؛ وما
ح�سيب وال ن�سيب ،وال
عاب هذا أ�حد ،وما أ�نف منه
ٌ
أ�باه كب ٌري وال �رشيف ...هيهات ،ال تكون الريا�سة
حتى ت�صفو من �شوائب اخليالء ،ومن مقابح الزهو
والكربياء»(.) 35
ويف نهاية أالمر أ�بدع كتابا قال يف و�صفه القفطي:
« وهو كتاب ممتع على احلقيقة ملن له م�شاركة يف
فنون العلم ،ف�إنه خا�ض كل بحر ،وغا�ص كل ّ
جلة،
وما أ�ح�سن ما ر أ�يته على ظهر ن�سخة من كتاب
ا إلمتاع ّ
بخط أ�هل جزيرة �صقلية وهو :ابتد أ� أ�بو
وتو�سطه حم ّدث ًا ،وختمه �سائ ًال
حيان كتابه �صوفي ًا ّ
ملحف ًا «(.)36
و أ�لف كتاب أ�خالق الوزيرين بعد أ�ن �سمع ب أ�خبار
وال�صاحب بن َع َّباد ،وما كانا عليه من
ابن العميد َّ
توجه �إليهما لع ّله يجد ما يقنع غلته
نعيم ورخاء; �إذ ّ
ويطفئ �صداه ،لكنّه أ�لفى نقي�ض ذلك ك ّله؛ �إذ طلب منه
ال�صاحب أ�ن ين�سخ عدد ًا من املجلدات
ناظر خزانة َّ
أ
ب أ�مر من �سيده ،فده�ش التَّوحيدي; وذكر �نه خرج
متوجها �إىل الوزير ال�صاحب بن عباد
من العراق ّ
لكن الوزير مل يكن
ليتخ ّل�ص من �ش�ؤم حرفة الوراقةّ .
لري�ضى منه ما قاله ،فقد كان يروى عنه أ�نه يرف�ض أ�ن
يع�صى له أ�مر ،فخ�شي التوحيدي على نف�سه فرحل
عنه ناقما .ومل تكن أ�يامه عند ال�صاحب ب أ�ف�ضل حاال
من �سابقتها عند ابن الوزير ابن العميد .وكان نتاج
هذه التجربة ت أ�ليف كتاب « أ�خالق الوزيرين « أ�و «
()37
مثالب الوزيرين» كما ي�س ّميه بع�ضهم
وقد يكون �سبب اخلالف الذي ن� أش� بينه وبني
الوزيرين ابن العميد وابن عباد افتقاره ح�سن
الت�رصف عندهما ،مبعنى أ� َنّه مل يكن يتح ّكم يف نف�سه
أ�حيانا(.)38
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ربرات اللجوء �إىل ال�سلطة من وجهة نظر
م ّ
التوحيدي:

لقد ا�ستطاع التوحيدي أ�ن ُي َراكم جمموع ًة من
الت�صورات حول مفهوم ال�سلطة( )39يظهر بينها
تباين ًا وا�ضح ًا ،ومن ذلك أ� ّن االقرتاب من ال�سلطة
حمبب �إىل النفو�س
والبحث عن مكانة فيها أ�م ٌر
ٌ
جميع ًا ،وال �س ّيما املحتاجة منها .يقول « :واملكانة
عند الوزراء بكل حول وقوة خمطوبة ،والدنيا حلوة
خ�رضة وعذبة ن�رضة ،ومن ّ
�شف( )40أ�مله �شقّ عمله،
ومن ا�شتد �إحلاحه ،تواىل غدوه ورواحه «()41؛
ألن ا إلن�سان كما ي�شري يف موطن آ�خر ب�رش ،وبنيته
متهافتة ،وطينته منترثة ،وله عادة طالبة ،ونف�س
جموح وعني طموح.)42( ..
هون على
ور أ�ى يف موطن ثان أ� ًَّن َ�س ّف الترَّ اب أ� ُ
أالديب من الوقوف على أ�بواب ال�سلطانَ ( ،)43وفهم
يف مكان ثالث أ�ن أالدب باب من أ�بواب الرزق ،و�سبيل
من �سبل الغنى ،ومن ذلك قوله« :على أ�نيّ جمعت
أ�كرثها للنا�س ،ولطلب املثالة منهم ،ولعقد الريا�سة
()44
بينهم ،ومل ّد اجلاه عندهم ،فحرمت ذلك كله...
«.ور أ�ى يف موطن رابع أ�ن ال�سلطة الدينية هي
ال�سلطة الوحيدة القادرة على حماية العامل من ظلم
ال�سلطان(.)45يقول»« :وترك خدمة ال�سلطان غري
املمكنة وال ي�ستطاع �إال بدين متني ،ورغبة يف ا آلخرة
()46
�شديدة ،وفطام عن دار الدنيا �صعب «
�إن هذه املواقف املفككة تك�شف عن ال�رصاع القا�سي
الذي عا�شه التوحيدي يف حماولة بلورة موقف
وا�ضح من عالقة أالدب أ
والدباء بال�سلطة احلاكمة.
و� أس��سلط ال�ضوء على كتاب « أ�خالق الوزيرين «
ممن
ألتبينّ عالقته ببع�ض أ�هل ال�سيا�سة وال�سلطان َّ
ات�صل بهم ،أ
ولك�شف عن مو�ضوعية التوحيدي ،أ�و
حتامله ،والو�سائل التي اعتمدها يف احلكم .
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عنوان الكتاب

عنوان الكتاب يف أال�صل (املخطوط) كما ذكر حمققه
لكن بع�ض أ�هل
هو « :أ�خالق ال�صاحب وابن العميد»ّ .
زمانه �س ّماه»مثالب الوزيرين» ،أ�ما املحقق فعدل عن
اال�سمني ،و أ�طلق عليه « :أ�خالق الوزيرين « ،وقد ورد
يف «ا إلمتاع وامل�ؤان�سة» ما ي�ؤيد ما ذهب �إليه حمقق
الكتاب ،قال أ�بو حيان� « :إنيّ أ�ريد أ�ن أ�� أس�لك عن
ابن عباد فقد انتجعته وخربته وح�رضت جمل�سه...
على أ�نيّ عملت ر�سالة يف أ�خالقه و أ�خالق ابن العميد
أ�ودعتها نف�سي الغزير ،ولفظي الطويل والق�صري،
وهي يف امل�س ّودة وال ج�سارة يل على حتريرها ؛ف� إ ّن
جانبه مهيب وملكره دبيب « ،وورد يف �س�ؤاله ألبي
�سعيد أالبهري(« :)47بينّ يل أ�مر هذا الرجل ،ففي
()48
نف�سي أ�ن أ�عمل كتاب ًا يف أ�خالقه»...
وحينما نقل ياقوت احلموي عن هذا الكتاب أ�ورده
ب أ��سماء خمتلفة .،فقد ذكر املحقق أ�نه ورد با�سم
« أ�خالق الوزيرين « يف أ�ربعة موا�ضع ،وبا�سم كتاب
«الوزيرين « يف ثمانية موا�ضع ،وبا�سم «مثالب» يف
مو�ضع واحد ،وبا�سم « ذم الوزيرين « يف مو�ضع
واحد ؛ علما أ�نه مل يرد عن ياقوت احلموي أ�نه ذكر
أ�ن أ�با حيان قد �س ّمى كتابه بهذه أال�سماء جميعا،
رصف يف أ��سماء
ويبدو أ�ن ياقوت �إما أ�نه كان يجيز الت� ّ
الكتب ويف تراثنا من يجيز ذلك ،فقد ورد عن حممد
بن عبدالباقي� « :إن الراجح لديهم جواز الت�رصف يف
أ��سماء أالعالم للكتب أ
وال�شخا�ص»( ،)49أ�و لعله أ�راد
أ�ن ي�شري �إىل اختالف أ�هل زمانه يف ا�سمه.
وكلمة أ�خالق هي أالن�سب ملادته التي ا ّدعى أ�نه
�سيعر�ضها؛ ذلك ألنه لن يقت�رص يف حديثه على
�سيتوجه للنظر يف الف�ضائل أ�ي�ضا ـ كما
املثالب ،بل
ّ
أ
أ
أ
يزعم ـ .يقول « :ول�ست ��س�لك �ن ال تذكر من حديثهما
�إال ما كان خالبا ملقتهما ،وداعيا �إىل الزراية عليهما،
وباعثا على �سوء القول واالعتقاد فيهما ،بل ت�ضيف
�إىل ذلك ما قد �شاع لهما و�شهر عنهما ،من ف�ضائل مل
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol5/iss2/3

?????? ????? ???????? ???? ??? ???( ?? ???????? ?????? ??? ?????? ????:
عبد اخلالق عيسى،النقمة على السلطة السياسية ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2ص (2010،)73-57

يثلثهما فيها أ�حد يف زمانهما»... .

()50

م�صادر التوحيدي يف حديثه عن الوزيرين
ومربراته يف ذمهما:

ا�ستطاع التوحيدي يف كتابه هذا أ�ن يتحرر من املوقع
الدوين الذي يفر�ضه اململي� ،صاحب زمام اخلطاب،
ونا�صية الكالم ،يف حماولة منه للبحث عن منط بديل
للحياة ،وربمّ ا ا�سرتاحة ق�صرية من عناء احل�رص
النف�سي والهام�شية»)51( .
أ�ما م�صادره فهي:
أ�و ًال :معرفته بهما م�شاهدة و�صحبة.
ثانيا :ال�سماع والرواية من البطانة واحلا�شية
()52
والندماء وذوي املالب�سة.
يقول« :وزعمت أ�نيّ قد خربت هذين الرجلني من غمار
الباقني ،ووقفت على � أش�نهما ،وا�ستبنت دخائلهما،
وعرفت خوايف أ�حوالهما ،وغرائب مذاهبهما
و أ�خالقهما .ولعمري قد كان أ�كرث ذاك� ،إما بامل�شاهدة
وال�صحب و�إما بال�سماع والرواية »...
احلجة والدليل عليهما
وحر�ص يف ذلك ك ّله على �إقامة ّ
حتّى ال يبدو مفرتيا .يقول « :و�إذا احتججت بالعيان
يف و�صف هذين الرجلني يف الكرم والل�ؤم فقد رفعت
المٍ ْرية ،و�إذا أ�قمت ال�شاهد على الدعوى فقد منعت من
الالئمة.»)53( ...
وعليه فيمكن أ� ْن نقولَ � :إ َّن جن�س هذا الكتاب هو أ�قرب
�إىل ال�سري الغريية من غريها .
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أ�ما مربراته ف أ�همها:
أ�و ًال :أ�ن مدح املح�سن وذم امل�سيء أ�مر اجتماعي
م أ�لوف ،وقد اتّخذ من اجلاحظ يف عالقاته منوذجا.
يقول « :هذا عمرو بن بحر أ�بو عثمان،وهو واحد
الدنيا ،كتب ر�سالة طويلة يف ذ ّم أ�خالق حممد بن
اجلهم( )54ومدح أ�خالق ابن أ�بي داود )55(.و�إذا
مل يكن عليه لوم يف مدح املح�سن �إليه ،فكذلك ال عتب
عليه يف ذ ّم امل�سيء �إليه.. .و أ�فاد أ�بو عثمان يف ر�سالته
فوائد ال يخفى مكانها على قارئها»(.)56
وي�ستح�رض ذ ّم أ�بي العيناء للوزير عي�سى بن
فرخان�شاه بعد أ�ن عزل عن الوزارة؛ �إذ قال :احلمد
هلل الذي أ�ذ ّل عزّتك ،و أ�ذهب �سطوتك ،و أ�زال مقدرتك،
و أ�عادك ومنزلتك ،فلئن أ�خط أ�ت فيك النعمة ،لقد
أ��صابت منك النقمة ،ولئن أ��ساءت أاليام ب�إقبالها
عليك ،لقد أ�ح�سنت ب�إدبارها عنك؛ فال أ�نفذ اهلل لك
أ�مر ًا ،وال رفع لك قدر ًا ،وال أ�على لك ذكر ًا.« )57( .
ثانيا :أ� ّن الدين ال ي�ؤاخذ على ذكر املنافق ب�سوء؛ �إذ
ال غيبة ملنافق ،وي�ست�شهد ببع�ض أالحاديث النبوية
ال�رشيفة .يقول« :ال غيبة لهم ،أ�و يف غيبتهم أ�جر،
وقد وقع يف اخلرب عن النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم:-
«اذكروا الفا�سق مبا فيه كي حتذره النا�س « ،وقال
نق ًال عن برهان ال�صويف :ذ ّم ب�رش احلايف بخي ًال ثم
قال� :إن البخيل ال غيبة له ،قيل :وكيف ؟ قال :لقول
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :يا بني �سلمة من
�سيدكم ؟ قالوا :ا َ
جل ُّد بن قي�س على بخل فيه ،قال:
()58
« ف أ�ي داء أ�دوى من البخل «.
ن�ص الكتاب �سلطة
لقد كانت �سلطة التوحيدي على ّ
مطلقة؛ ألنّه خرج من بالط الوزيرين ،وحت ّرر من
الن�ص
رغبة أ�و رهبة .فالعالقة بني املتناف�سني على ّ
توجه أالديب ،أ�و تكبح جماحه .أل ّن ك ّل
هي التي ّ
ن�ص يدور بني أ�طراف ثالثة ،هي :املبدع،والعامة،
ّ
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واحلاكم .واملبدع يطمح يف الغالب �إىل اال�ستظالل
بظل احلاكم؛ ليتوجه بب�ضاعته �إىل �سوقه )59(.؛ ألن
ال�سلطان ،كما يرى اجلاحظ� ،سوق ،و�إمنا يجلب �إىل
كل �سوق ما ينفق فيها ،و أ�هون الكتاب أ�قربهم من
()60
اخلليفة .

و�سائله:
أ�و ًال :يعتمد التوحيدي يف �رسده على �إنطاق ال�شخو�ص،
�إنطاقا يحمل يف املواطن ك ّلها عداوة ظاهرة ،تخالف
�إدعاءه باملو�ضوعية والنزاهة ،فهو ،كما هو وا�ضح
يف كتابه ،ممُ �سك بعنان اخلطاب ؛ ينطلق ال�س�ؤال من
جعبته �إىل �شخو�ص على عداء مع الوزيرين ،كما أ�نّه
هو الذي يختار الزمان واملكان .
ومما ورد قوله« :وقلت للم�سيبي :ما قولك يف ابن
عباد ؟ فقال :له يف اخلالعة قر آ�ن معجز ،ويف ال َّرقاعة
آ�ي ٌة منزلة ،ويف احل�سد عرق �ضارب ،ويف الكذب عار
الزب؛ ال ينزع عن امل�ساوي �إال مل ًال ،وال ي أ�تي اخلري
�إال ك�س ًال؛ ظاهره �ضاللة ،وباطنه جهالة ،ولي�س له يف
()61
الكرم داللة »...
فقد جمع فيه امل�ساوئ التي ينفر منها ك ّل عاقل ؛ فابن
ع ّباد كتاب يحوي أ��صناف اخلالعة واملجون ،وطباعه
جمبولة على احل�سد والكذب ،ال يرتك امل�ساوئ �إال
من باب جتنّب امللل ،والرغبة يف التغيري ،ث ّم يعود �إىل
�سابق عهده ،و�إن ه ّم بفعل اخلري تكا�سل  .يف ظاهره
ال�ضالل ،ويف باطنه اجلهل ،أ�ما الكرم فلي�س يف �سريته
ّ
ما يد ّل عليه .
«وقلت ألبي ال�سلم جنبة بن علي (القحطاين ال�شاعر):
قد لقيت ابن العميد ،وها أ�نت ت�شاهد ابن عباد،
ف�صفهما يل؛ ف�إنّك رجل بدوي ،وتنظر �إىل كل �شيء
بفطرتك...فقال :أ�ما ابن العميد ـ يعني أ�با الف�ضل ـ
ميه ال ُيعرك ،على بخل
فكان بحره ال ُينزف ...و أ�د ُ
كان به أ�حال نهاره لي ًال. »)62( ...
البدوي،
فكما هو ظاهر ف�صورة ابن العميد عند هذا
ّ
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ال تختلف عن �صورة ابن ع ّباد عند ال�شاعر القحطاين،
فكالهما بخيل ،ال ي� ؤ ّمل منه أ� ّي خري.
وقد يوجه أ�بو ح ّيان �س�ؤاله �إىل ل�صو�ص ومنافقني
يعرتفون بل�صو�صيتهم ونفاقهم ،ومع هذا ي أ�خذ
بر أ�يهم ويعتمد مادتهم .يقول « :وكان أالقطع املن�شد
الكويف يقول كثريا :لو مل ي�ستدل على جنون هذا
الرجل وقلة دينه و�ضعف عقله �إال بنفاقي عليه لكفى؛
ألنيّ رجل قطعت يف الل�صو�صية (،)63والكو ّيف كان من
رجال ابن عباد.
ومن الغريب أ�ن التوحيدي ميدح هذا الل�ص على
الرغم من اعرتافاته ،ويقول فيه « :وكان هذا ،مع ما
و�صفناه ،ط ّيبا مليحا نظيفا ف�صيحا( . »)64ولي�س لهذا
�سوى تف�سري واحد وهو أ�ن التوحيدي كان يهدف �إىل
ت�سويغ املا ّدة التي أ�خذها من هذا املنافق.
ثاني ًا :كان ي�ستعني كثري ًا بال�شواهد ال�شعرية يف �إطار
مهاجمته للوزيرين؛ لي�ؤكد �إجماعا حول ال�صفات
التي يذكرها لهما ،وليقول� :إن ا�سميهما ذاعا على كل
ل�سان .ومن ذلك قوله « :وقلت للزعفراين ال�شاعر
وكان من أ�هل بغداد :ا�صدقني أ�يها ال�شيخ عن هذا
ا إلن�سان( ويق�صد ال�صاحب) ،كيف وج ّدته يف طول
ما عجمت عوده ،وت�صفحت أ�خالقه وخربت دخلته.
فقال :كليل الكرم ،حا ّد الل�ؤم ،رقيع الظاهر ،مريب
الباطن  ...لعن اهلل الفقر فهو الذي يحيل املروءة،
ويقدح يف الديانة ...و أ�ن�شد:
...
باب عاقِل قومِه
والرزقُ يخطئ َ
()65
حمق
ويبيت َّبواب ًا لباب أال ِ
و أ�ورد يف ابن العميد أ�بياتا كثرية منها:
و�إذا ا�ســتهل ابـن العمي ــد،
"...ت�ضاءلت دمي القطار
خرق �صفت أ�خالقــه �صفر ال�سبيك من النُّ�ضار
ولع ّل مو�ضوع املال من بني املو�ضوعات أالكرث
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مما ذكره أ�ن عطاء ابن عباد ال ميكن أ� ْن
ح�ضور ًا ،و ّ
()66
يزيد على مئة درهم وثوب �إال يف حاالت نادرة
وع ّلق زكي مبارك على املو�ضوع يف قوله « :ولن
جتده يف �صميم أ�دبه �إال َرعد ًا يزجمر ك ّلما م ّر بباله
خاطر الغنى والفقر ،والنعيم والب�ؤ�س ،والنباهة
()67
واخلمول
ثالث ًا :كان يلج أ� �إىل أ��سلوب ا إليهام حتى يداري نقمته،
�صحة دعواه.يقول « :ولقد قلت للخوارزمي
وي� ؤ ّكد ّ
�سيئ الر أ�ي يف ابن عباد مع ما ي�صل �إليه منه،فما
ال�سبب؟ فقال :ابن عباد �سيئ ال�سيا�سة ل�صنائعه؛
وذلك أ�نه يعطي ا إلن�سان عطية ما ،ثم يبلوه بجفاء
()68
يتمنى معه لقط النوى« ...
ومبا أ�ن هذا الرجل كان ناقم ًا على الوزير ،أ
فالحرى
بالتوحيدي أ�ن يتجنب أالخذ بر أ�يه.
وكان يورد الر أ�ي يف غري رواية .قال ابن عباد البن
الزيات يف مناظرة « :ال تعبث بلحيتك.
فقال ابن الزيات :وما عليك منها؟ هي حليتي .
قال :أ�نا �سلطان.
قال :أ�يف عهدك النظر يف حليتي ؟
()69
قال أ��صحابنا :بل قال له :أ�نا �سلطان ....
رابع ًا :عمد التوحيدي �إىل ت أ�كيد الر أ�ي بتكرار
ال�س�ؤال لنجد تكرار ًا يف ا إلجابة ،ويالحظ أ�نه يع ّرف
يوجه لها ال�س�ؤال لي�ضفي على أالمر
بال�شخ�صية التي ّ
واقعية( ،)70ومن أالمور التي أ� ّكدها يف غري مو�ضع
اتّهام ابن عباد باجلنون( )71وهذا اتهام جنده يتكرر
يف ا إلمتاع وامل�ؤان�سة أ�ي�ضا ،ومن ذلك أ�نه � أس�ل ابن
عبيد الكاتب عن ابن ع ّباد يف كتابته ف أ�جابه أ�نّه يرتفع
عن املتع ّلمني بدرجة أ�و درجتني ،و أ�ورد على ل�سان
علي بن القا�سم أ�ن ابن ع ّباد جمنون الكالم ،فتارة
بعي باقل(.)72
يبدو ببالغة ّ
ق�س ،وتارة يظهر ّ
خام�س ًا :كان يعمد يف مواطن كثرية �إىل اال�ستئنا�س
11
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بر أ�ي اجلماعة يف الوزيرين ،ومما كتبه قوله« :وقد
� أس�لت جماعة من �سادة النا�س عنه ،وح�صلت من ك ّل
واحد منهم جوابا مي ّر بك فيما ت�ستقبل ،و أ�ذكر ها
هنا أ��شياء حدثني بها بطانته وخدمه « )73( ...
«قلت ألبي عبيد الكاتب الن�رصاين ببغداد ،وكان
�سهل البالغة ،حلو اللفظ ،ح�سن ا إلق�ضاب ،غريب
ا إل�شارة ،مليح الف�صل والو�صل :كيف ترى كتابة
()74
ابن عباد ؟....
�ساد�س ًا :مل ين�س أ��ساتذة ال�صاحب وابن العميد،
واتهمهم بالف�سق والفجور؛ لي�شكك يف م�صادر
ثقافتهما ،وينفي أ�ي أ�مل ب�صالحهما .يقول « :أ�ما
()75
ترى اللعب ،واملزاح وال�سفه والقحة والتجليح
والف�سق والفجور فا�شية منهم ،وغالبة عليهم،
وظاهرة بينهم؟ )76(»...ويذكر أ�ن الوزيرين يرتكان
املعارف ال�سامية ويتعلمان كالم املك ّدين ،ومناغاة
ال�شحادين ،وعبارات املقامرين(.)77
وكان يف بع�ض املوا�ضع يوازي بني الوزيرين،
فيظن القارئ أ�نه �سيقول �شيئا ميدح أ�حدهما فيه،
و�إذا به ينفي عن كليهما أ�ية ف�ضيلة .ورد يف حواره
ألبي ال�سلم ال�شاعر القحطاين قوله « :أ�ين ابن عباد
من ابن العميد ؟ فقد زرتهما  ...فقال :كان ابن
العميد أ�عقل ،وكان ي ّدعي الكرم ،وابن عباد أ�كرم،
وهو ي ّدعي العقل ؛وهما يف دعوييهما كاذبان وعلى
()78
�سجيتهما جاريان؟»
�سابع ًا :بذل جهد ًا كبري ًا يف جمع الكلمات النابية،
املبتذلة( )79ومل يكن يتو ّرع يف �رسد املواقف أ
والحداث
املحرجة ،ومن ذلك ادعا�ؤه أ�ن ابن عباد كان يبزق يف
اجلو يف املكان الذي يجل�س فيه(.)80
ثامن ًا :مل يجد حرجا يف اخلو�ض يف املو�ضوع الديني،
فمعركته مع الوزيرين طالت كل �شيء ،و أ��ساءت من
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حيث يدري أ�و ال يدري( ،)81و أ�حيان ًا يظهر حتام ًال
على بع�ض ال�صحابة ،منهم أ�بو بكر ،فقد جعل
و�صوله �إىل اخلالفة على ل�سان بع�ض احلا�رضين
()83
فلتة( ،)82و أ��ساء �إىل عائ�شة ر�ضي اهلل عنها
وقد يكون ما أ�ورده يف هذا الكتاب ويف غريه �سببا يف
رميه بالزندقة .فقد ورد عن أ�بي الفرج بن اجلوزي يف
تاريخه قوله « :زنادقة ا إل�سالم ثالثة :ابن الراوندي
و أ�بو حيان التوحيدي و أ�بو العالء ،و أ��شدهم على
()84
ا إل�سالم أ�بو حيان؛ ألنه مجَ ْ َم َج ومل ُي�صرَ ِّ ح
وقد يكون ال�سبب يف هذه التهمة ذلك الكتاب الذي
أ�لفه با�سم «احلجج العقلي» وقد أ�ظهر فيه بع�ض
ا آلراء ال�صوفية التي تتنافى ـ يف الظاهر ـ مع قواعد
()85
ا إل�سالم
تا�سع ًا :ا�ستغل بع�ض املعارف الفل�سفية ليك�شف عن
�إحلاد الوزيرين .
يقول« :فقال ابن عباد :هاتوا م� أس�لة أ�خرى ...،أ�رجع
بالفائدة...وعاد هذا ال�شيخ يف جمل�س آ�خر ،فقال له:
أ�تقول �إن اهلل ج�سم؟
قال :نعم .قال :ف�إذا كان اهلل ج�سما جاز أ�ن يكون
فوق �شيء أ�و حتته ،أ�و عن ميينه �شيء ،أ�و عن ي�ساره
�شيء .قال :نعم .قال :فما تنكر أ�ن يكون معبودك ا آلن
يف هذا ال�صندوق ...؟ قال :فما تنكر أ�ن يكون هذا
احلمار ينعط ،فيحل اهلل كالمه يف جردانه ،فيقول :أ�نا
ربكم أالعلى « )86( ...
و» قال �صاحب اجلواليقي ل�صاحب ه�شام� :صف يل
ر ّبك الذي تعبده ،فو�صفه ،فقال :يف و�صفه هو ج�سم
ولكن ال يد له وال جارية وال آ�لة»(.)87
ويالحظ أ�ن التوحيدي ير ّكز على العقل يف ق�ضايا
احل�س حتى يف ت�ص ّوره لنعيم اجلنة،
كثرية وين�سى ّ
أ
علما أ�ن اهلل �سبحانه وتعاىل قد �عطى امللذات احل�س ّية
اهتمام ًا وا�ضح ًا ،وجعلها من أالمور التي ي�سعى
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�إليها امل�ؤمنون(.)88
ورد يف كتاب املقاب�سات قوله « :ما أ�عجب أ�مر أ�هل
اجلنة! قال :ألنهم يبقون أ�بد ًا هناك ،ال عمل لهم �إال
أالكل وال�رشب والنكاح ،أ�ما ت�ضيق �صدورهم ! أ�ما
يكلون ،أ�ما يرب أ�ون ب أ�نف�سهم عن هذه احلال اخل�سي�سة
التي هي م�شاكلة احلال البهيمية؟ أ�ما ي أ�نفون ،أ�ما
ي�ضجرون؟( )89وي�ستعني فيما يعر�ضه أ�حيان ًا ببع�ض
ما قر أ�ه من م�صنفات غريعربية ،وجنده يع ّرف
ب أ��صحابها ،ومن بينهم العامل �إقليد�س ،فقد ذكر أ�نه
أ�حد علماء الروم ،و�ضع كتاب ًا فيه أ��شكال كثرية تد ّل
على حقائق أال�شياء املعلومة واملغ ّيبة(.)90
عا�رش ًا :أ�كرث من الهزل والتهكم .قال« :حدثني
العتابي قال :قال قوم من أ�هل أ��صفهان البن عباد:
لو كان القر آ�ن خملوق ًا جلاز أ�ن ميوت ،ولو مات
القر آ�ن يف آ�خر �شعبان ،مباذا كنّا ن�ص ّلي الرتاويح يف
رم�ضان؟ فقال :لو مات القر آ�ن كان رم�ضان أ�ي�ض ًا
ميوت ،ويقول :ال حياة بعدك ،وال ن�ص ّلي الرتاويح،
ون�سرتيح.)91( ..
ويثري أ�حيان ًا ا�ستفهام ًا ال يحمل �سوى التحقري ،ومن
ذلك قوله عن ابن عباد « :و أ�ي عقل يكون ملن يقول لي�س
يف الدولتني أالموية والعبا�سية مثلي( )92؟» .ويكرث
من التعبري عن ده�شته من أ�مره « :ومن العجيب أ�نه
()93
ي ّدعي العدل والتوحيد !»
أ�حد ع�رش :نقل التوحيدي الوزيرين من دائرة
م�ساءلة احل�ضور من العلماء �إىل دائرة ا إلجابة
عن أ��سئلتهم ،وعليه فقد أ�خذ منهما زمام املبادرة
لي�ضعهما يف زاوية الدفاع عن النف�س.
يقول« )94( :و� أس�له الدامغاين يوم ًا عن قوله عز
وجل} :ولقد ه ّمت به وه ّم بها لوال أ�ن ر أ�ى برهان
()95
ربه{
()96
«و�سئل ابن عباد يوما عن قوله ع ّز وجل} :ير�سل
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ّ
�شواظ من نار ونحا�س فال تنت�رصان فب أ�ي
عليكما
()97
آ�الء ربكما تكذبان { .
و� أس�له الدامغاين( )98يوم ًا عن قوله تعاىل « :وملا
�سكت عن مو�سى الغ�ضب «( )99و أ�حيان ًا كان
الوزيران يهربان من ا إلجابة ب�إثارة بع�ض أال�سئلة.
اثنا ع�رش :أ�كرث من توظيف أالحاجي أ
واللغاز
واملعميات التي جعلها ما ّدة للك�شف عن �سطحية
الوزيرين وجهلهما»( )100وحملهما مفردات وعبارات
�شعبية ،ومنها قول ابن عباد للخادم� «:إي�ش ميكنك أ�ن
تعمل» وتابع حركات الغرور الفارغ ،وبخا�صة عند
ابن عباد .يقول« :وكان ابن عباد �إذا تك ّلم يف م� أس�لة
ثم ر أ�ى يف خ�صمه فتور ًا نف�ش حليته ب أ��صابع يده،
وعبث بها ،وفتل ر أ��سه ،ولوى عنقه ،و�شنج أ�نفه،
وعوج �شدقه ،وقال من�شد ًا:
�إذا امل�شكالت ت�ص ّدين يل
()101
ك�شفت حقائقها بالنظ ْر»
وي�شري �إىل أ�ن هذا الوزير كان يعيب هذه أالمور على
ويوجه النا�س �إىل ال�سخرية من أ��صحابها
غريه،
ّ
(.)102
و أ�خري ًا ختم كتابه بدعاء ي�صون وجهه من �س�ؤال
�رشار اخللق حتى ال يجد نف�سه م�ضطر ًا ل�شكرهم
ومديحهم « :الله ّم �صن وجوهنا بال َّي�سار ،وال َت ْب َتذِلها
با إلقتار فن�سرتزق أ�هل رزقك ،ون� أس�ل �رشا َر خلقك،
فنبتلى بحمد َم ْن أ�عطى و َذ ّم َم ْن منع ،و أ�نت من
دونهما و ّيل ا إلعطاء ،وبيدك خزائ ُن أالر�ض وال�سماء
يا ذا اجلالل وا إلكرام»(.)103
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اخلامتة
بدا وا�ضحا أ� ّن أ�با حيان التوحيدي مثقّف ثقافة
وا�سعة� ،شهد بها أ�عالم ع�رصه ،وبع�ض من حلق
به ،لكنّه بالرغم من �إمكاناته املعرفية قد ف�شل يف
�إقامة ج�رس مع أ�بناء جمتمعه ،ويف ت�سويق أ�دبه
عند اخلا�صة ،ولهذا ظ ّل يلهث طوال حياته باحثا
عن ذاته ال�ضائعة ،ورف�ض أ�ن يح ّمل نف�سه �شيئا من
رص على أ�ن يظهر �ضح ّية.
امل�س�ؤول ّية ،و أ�� ّ
وال �شكّ أ� ّن انعكا�س هذا ال�شعور بدا وا�ضحا متاما يف
معظم م� ؤ ّلفاته ؛ فهو يف ا إل�شارات ا إلله ّية ي�شكو �إىل
رضع �إليه طالبا
اهلل �سبحانه وتعاىل �سوء حاله ،ويت� ّ
الرحمة ،ويف كتابه ا إلمتاع وامل�ؤان�سة يبحث عن كل
رس الوزير ابن �سعدان لع ّله يجد عنده ما يخفّف
ما ي� ّ
أ
أ
عنه ،أ� ّما يف كتابه «�خالق الوزيرين» فبدا �كرث نقمة
ال�سيا�س ّية ؛ولهذا مل يكن معن ّيا ب�إظهار
على ال�سلطة ّ
ف�ضائل الوزيرين جنبا �إىل املثالب ،كما تع ّهد ،يف
ال�صفحات أالوىل من كتابه ،وقد بدا حنقه على
ال�صاحب بن عباد أ�كرب من مثيله على ابن العميد،
ولع ّل هذا �سبب يف ا�ستق�صائه جلوانب حياة أالول،
والوقوف على ك ّل �شاردة وواردة عنده .وقد و�صل
()104
أالمر أ�ن يخرجه من دائرة العقالء
وقد اعتنيت بكتاب أ�خالق الوزيرين ،و آ�ثرت أ�ن
يكون النموذج أالو�ضح إلبراز لعالقة بني التوحيدي
وال�سلطة ،وتبينّ أ� ّن �صياغة الكتاب ال يهدف من
ورائها �إىل ت�صوير جتربة فنية للجمال واخلري
واحلق يف حياة جمتمع الكاتب ،أ�و جمتمع آ�خر ،وال
ين ّ
منظم
ت أ�تي وفق أ��س�س فنية ،وانفعال عاطفي وجدا ّ
وعميق ،وال تك�شف عن جتارب ا إلن�سان يف الكون يف
�صدق يتجلى فيه �إخال�ص الكاتب لعاطفته وجتربته
االنفعالية ؛ليزيد من الوعي با إلن�سان واحلياة(،)105
و�إنمّ ا جاءت ،وفق قراءة عقالنية ،مثقلة بعجز الكاتب
أ�مام جمتمعه ،وحماوالته البائ�سة اخلروج من تبع ّية
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قا�سية ،باحثا عن نف�سه و آ�ماله.
وقد ف�شلت هذه ال�صياغة يف �إقامة ج�رس مع املتلقي
الن�ص يعاين من �شخ�صية م�ؤلفه،
املتذوق ،وبقي ّ
وعاجزا عن حتقيق متعة فن ّية ،أ�و �إ�شباع معريف،
ومل ينجح الكاتب يف ترك باب التف�سري مفتوحا على
فالن�ص
ن�ص غائب .فكما هو معلوم
ّ
القارئ ال�ستدعاء ّ
ن�ص باهت
الذي ال يالزمه التفكري مبتعلقات غائبة ّ
و�ضعيف .
لقد ان�سابت أ�حقاد الكاتب من ذاكرته ،فجاءت غري
من�سقة ،تتزاحم فيها املواقف وامل�شاهد التي ال يجمع
بينها �سوى هدف واحد ،وهو النيل من الوزيرين،
ودائما يتجه �إىل تقرير الظلم الذي تو ّهمه ،أ�و وقع
عليه فعال،مدفوعا بروح ت�صفية احل�ساب ال�سيا�سي.
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( )4امل�صدر ال�سابق. 89/ 1 ،
( )5اجلاحظ :البيان والتبيني .90 ،1/89
( )6امل�صدر ال�سابق .90 ،1/89
( )7امل�صدر ال�سابق . 3/267
( )8امل�صدر ال�سابق 197 /1
( )9امل�صدر ال�سابق1/77 ،
()10امل�صدر ال�سابق.1/115 ،
( )11الثعالبي :ر�سائل الثعالبي ،الكناية والتعري�ض،
�ص.3
أ
أ
( )12زكريا �إبراهيم� :بو حيان التوحيدي� ،ديب
الفال�سفة وفيل�سوف أالدباء� ،ص.3
( )13ياقوت احلموي :معجم أالدباء.6 ،15/5 ،
وانظر أ�حمد أ�مني ،مقدمة الهوامل وال�شوامل� ،ص:
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وانظر احلديث عن ثقافته واطالعه �:إح�سان عبا�س :
أ�بو حيان التوحيدي� ،ص.57
( )14ياقوت احلموي ،معجم أ
الدباء15/6 ،
( )15ياقوت احلموي :معجم أ
الدباء 1/26
( )16امل�صدر ال�سابق. 6 ،5 / 15
( )17التوحيدي :ا إل�شارات ا إللهية� ،ص .71 ،70
وانظر :هيثم �رسحان ،أالنظمة ال�سيميائية،
�ص.236
( )18ياقوت احلموي معجم أالدباء .7 /15 ،
( )19انظر� :إدوارد �سعيد� ،صور املثقف� ،ص.62
( )20هيثم �رسحان ،أالنظمة ال�سيميائية� ،ص.236
( )21ياقوت احلموي :معجم أالدباء  15/18ـ. 25
( )22انظر :ر�سائل اجلاحظ .209 ،189 /2 ،هيثم
�رسحان� ،ص . 188
( )23زكي مبارك :النرث الفني يف القرن الرابع/2 ،
. 165
( )24احلموي :معجم أالدباء.15/20 ،
( )25احلموي  :معجم أالدباء � ،ص  21وما بعدها.
( )26هيثم �رسحان :أالنظمة ال�سيميائية� ،ص ،209
.210
( )27املرجع ال�سابق � ،ص .239
( )28التوحيدي :ا إلمتاع وامل�ؤان�سة /1،د وما
بعدها.
( )29التوحيدي :ا إلمتاع وامل�ؤان�سة.1/6،
( )30امل�صدر ال�سابق /1 ،د ـ ع.
( )31اجلاحظ :ر�سائل اجلاحظ. 191 /2 ،
( )32هيثم �رسحان ،أالنظمة ال�سيميائية� ،ص.187
( )33حماوبة :مواربة.
( )34انحيا�ش :انقبا�ض .
( )35ا إلمتاع وامل�ؤان�سة. 21 ،1/20 ،
( )36القفطي :أ�خبار احلكماء� ،ص .283
( )37احلموي :معجم أالدباء  ،15/26زكي مبارك:
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النرث الفني يف القرن الرابع 2/162 ،ـ . 163
أ
( )38زكريا �إبراهيم :أ�بو حيان التوحيدي� ،ديب
الفال�سفة وفيل�سوف أالدباء� ،ص.91
( )39انظر وداد القا�ضي ،عالقة املفكر بال�سلطان
ال�سيا�سي أ�بي حيان التوحيدي� ،ص 38وما بعدها .
(� )40شف :زاد .
ؤ
( )41ا إلمتاع وامل�ان�سة. 1/13 ،
( )42امل�صدر ال�سابق.1/14 ،
( )43امل�صدر ال�سابق . 212 /3 ،
( )44ياقوت احلموي :معجم أالدباء. 18 /15 ،
( )45انظر :ا إلمتاع وامل�ؤان�سة ،1/14 ،هيثم
�رسحان� ،ص .212
( )46انظر :ا إلمتاع وامل�ؤان�سة.1/14 ،
( )47التوحيدي :أ�خالق الوزيرين� ،ص . 318
( )48التوحيدي :ا إلمتاع وامل�ؤان�سة. 54 ،53/ 1 ،
( )49انظر التوحيدي :أ�خالق الوزيرين� ،ص ي .
( )50امل�صدر ال�سابق� ،ص . 13
(� )51إدوارد �سعيد� ،ص. 67
( )52التوحيدي :أ�خالق الوزيرين� ،ص.9
( )53امل�صدر ال�سابق� ،ص.93
( )54كان من فال�سفة املتكلمني ،عاملا باملنطق،
منقطعا �إىل درا�سة كتب أ�ر�سطوطالي�س يف الكون
والف�ساد والكيان وحدود املنطق ،وكان طبيبا ،وعاملا
بالتنجيم .ات�صل بامل أ�مون ف أ�ج ّله .
انظر :التوحيدي :أ�خالق الوزيرين �ص.42
( )55هو أ�حد ق�ضاة الع�رص .
انظر :التوحيدي ،أ�خالق الوزيرين� ،ص.42
( )56امل�صدر ال�سابق� ،ص 42ـ44
( )57امل�صدر ال�سابق� ،ص.46
( )58التوحيدي  :أ�خالق الوزيرين � ،ص .45 ،44
( )59علي أ�ومليل :ال�سلطة الثقافية وال�سلطة
ال�سيا�سية� ،ص.101
( )60اجلاحظ :ر�سائل اجلاحظ ،ر�سالة ذم أ�خالق
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الكتاب .206/ 2
أ
( )61التوحيدي� :خالق الوزيرين� ،ص.107
( )62التوحيدي  :أ�خالق الوزيرين� ،ص.282
( )63امل�صدر ال�سابق� ،ص.185 ،184
( )64امل�صدر ال�سابق� ،ص.185
( )65امل�صدر ال�سابق� ،ص.106
( :)66التوحيدي  :أ�خالق الوزيرين� ،ص.193
( )67زكي مبارك :النرث الفني يف القرن الرابع2 ،
.161/
( )68التوحيدي :أ�خالق الوزيرين� ،ص.109
( )69امل�صدر ال�سابق� ،ص.190
( )70امل�صدر ال�سابق� ،ص.282 ،117
( )71امل�صدر ال�سابق� ،ص. 293 ،287
( )72التوحيدي ،ا إلمتاع وامل�ؤان�سة .1/61
( )73التوحيدي :أ�خالق الوزيرين� ،ص.118
( )74امل�صدر ال�سابق� ،ص133
( )75ا إلقدام على ال�رش ،املكابرة.
( )76التوحيدي :أ�خالق الوزيرين� ،ص211
( )77امل�صدر ال�سابق� ،ص185
( )78امل�صدر ال�سابق� ،ص. 480
( )79التوحيدي  :أ�خالق الوزيرين� ،ص228 ،227
( )80امل�صدر ال�سابق195 ،190 ، 185،
( )81امل�صدر ال�سابق� ،ص232
( )82امل�صدر ال�سابق� ،ص228
( )83امل�صدر ال�سابق� ،ص297
( )84ال�سبكي :طبقات ال�شافعية الكربى ،ج،4
�ص.3
( )85زكريا �إبراهيم� ،ص.43
( )86التوحيدي :أ�خالق الوزيرين �ص 230ـ. 232
( )87التوحيدي  :أ�خالق الوزيرين � ،ص ،233وانظر
موقفه من ابن العميد يف �ص. 284
( )88زكي مبارك . 2/168
علما أ� ّن التوحيدي قد ذهب يف مواطن أ�خرى ـ كما
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ر أ�ى �إح�سان عبا�س ـ �إىل أ� ّن العقل ناق�ص وعاجز عن
�إدراك حكمة اهلل ومقا�صده .
انظر �:إح�سان عبا�س :أ�بو حيان التوحيدي وعلم
الكالم ،جملة أالبحاث ،اجلامعة أالمريكية ج� ،2ص
 ،191وما بعدها.
( )89التوحيدي :املقاب�سات� ،ص. 86
( )90التوحيدي :أ�خالق الوزيرين� ،ص236
( )91امل�صدر ال�سابق� ،ص252 ،251
( )92امل�صدر ال�سابق� ،ص193
( )93امل�صدر ال�سابق� ،ص.316 ،295 ،194
( )94التوحيدي  :أ�خالق الوزيرين� ،ص. 252
(� )95سورة يو�سف ،آ�ية(.)24
( )96التوحيدي  :أ�خالق الوزيرين�،ص.253
(� )97سورة الرحمن ،آ�ية (.)35
( )98التوحيدي :أ�خالق الوزيرين� ،ص .277 ،276
(� )99سورة أالعراف ،آ�ية .254
( )100التوحيدي :أ�خالق الوزيرين� ،ص،270 ،269
.486 ،485 ،484 ،483 ،482
( )101امل�صدر ال�سابق� ،ص  ،250 ،249ون�سب
البيت اي�ضا لعلي بن ابي طالب  .انظر القايل ،القايل
 ،1/179والزبيدي تاج العرو�س،مادة ( أ� مع)
( )102امل�صدر ال�سابق� ،ص .250 ،249
( )103التوحيدي  :أ�خالق الوزيرين� ،ص 550
( )104التوحيدي  :أ�خالق الوزيرين� ،ص 482
( )105انظر :مفهوم التعبري الفني يف :يو�سف ح�سن
نوفل :أ��صوات الن�ص ال�شعري� ،ص.2
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قائمة امل�صادر واملراجع:
ـ القر آ�ن الكرمي
ـ �إبراهيم ،زكريا :أ�ديب الفال�سفة وفيل�سوف أالدباء،
امل�ؤ�س�سة امل�رصية العامة للت أ�ليف أ
والنباء والن�رش،
الدار امل�رصية للت أ�ليف والرتجمة (د.ت).
ـ أ�مني ،أ�حمد :مقدمة كتاب الهوامل وال�شوامل،
ن�رشه أ�حمد أ�مني ،وال�سيد أ�حمد �صقر ،القاهرة،
.1951
ـ أ�ومليل ،علي :ال�سلطة الثقافية وال�سلطة ال�سيا�سية،
ط ،1مركز درا�سات الوحدة العربية ،بريوت،
.1966

ـ التوحيدي ،أ�بو حيان :املقاب�سات ،حت ح�سن
ال�سندوبي ،ط ،1من�شورات دار املعارف للطباعة
والن�رش� ،سو�سة ،تون�س.1991 ،
ـ ا إلمتاع وامل�ؤان�سة� ،صححه و�ضبطه و�رشح غريبه
أ�حمد و أ�حمد الزين ،من�شورات دار مكتبة احلياة،
بريوت ،لبنان (د.ت).
ـ أ�خالق الوزيرين «مثالب الوزيرين ال�صاحب بن
عباد وابن العميد» حت حممد بن تاويت الطنجي (.د.
ت)
أ
ـ الثعالبي� ،بو من�صور عبدامللك بن حممد بن
�إ�سماعيل ت(429هـ) :ر�سائل الثعالبي أ�و نرث النظم
وحل العقد ،وبهام�شه الفوائد والقالئد للثعالبي
نف�سه،قدم له علي اخلاقاين ،مكتبة دار البيان ،بغداد،
دار �صعب ،بريوت (د.ت).
ـ اجلاحظ ،أ�بو عثمان عمرو بن بحر :ر�سائل اجلاحظ،
حت عبدال�سالم حممد هارون ،مكتبة اخلاجني،م�رص،
مكتبة املثنى ،بغداد.1965 ،
ـ البيان والتبيني.
أ
ـ احلموي ،ياقوت :معجم الدباء ،ط ،3منقحة
وم�صححة وفيها زيادات ،دار الفكر للطباعة والن�رش
ّ
والتوزيع.1980 ،
ـ ال�سبكي ،تاج الدين تقي الدين :طبقات ال�شافعية
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol5/iss2/3

?????? ????? ???????? ???? ??? ???( ?? ???????? ?????? ??? ?????? ????:
عبد اخلالق عيسى،النقمة على السلطة السياسية ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2ص (2010،)73-57

73

الكربى ،ط ،2دار املعرفة للطباعة والن�رش،
بريوت،لبنان (د.ت) .
ـ �رسحان ،هيثم :أالنظمة ال�سيميائية ـ درا�سة يف
ال�رسد العربي القدمي ،ط ،1دار الكتاب اجلديد
املتحدة.2008 ،
أ
ـ عبا�س� ،إح�سان� :بو حيان التوحيدي وعلم الكالم،
جملة أالبحاث ،اجلامعة أالمريكية ،بريوت. 1966 ،
ـ القا�ضي ،وداد :عالقة املفكر بال�سلطان ال�سيا�سي:
أ�بي حيان التوحيدي� ،ش�ؤون عربية ،وحدة املجالت
يف أالمانة العامة جلامعة الدول العربية ،ع ،1تون�س،
. 1981
أ
ـ القفطي ،جمال الدين �بو احل�سن علي بن يو�سف:
تاريخ احلكماء ،وهو خمت�رص الزوزين امل�س ّمى
باملنتخبات امللتقطات من كتاب �إخبار العلماء ب أ�خبار
احلكماء ،مكتبة املثنى ،بغداد ،م�ؤ�س�سة اخلاجني،
م�رص(،د.ت).
ـ مبارك ،زكي :النرث الفني يف القرن الرابع ،من�شورات
املكتبة الع�رصية� ،صيدا ،بريوت (د.ت) .
ـ املقد�سي ،أ�ني�س :االجتاهات أالدبية يف العامل العربي
احلديث ،ط ،7دار العلم للماليني.1982 ،
ـ نوفل،يو�سف ح�سن :أ��صوات الن�ص ال�شعري،
مكتبة لبنان نا�رشون ،ال�رشكة امل�رصية العاملية
للن�رش ـ لوجنمان1995 ،
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